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ABSTRACT
In 2008, the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
revised the guidelines for junior high school health and physical education to include 
compulsory budo (martial arts) education. The new course of study is intended to impart to 
students the techniques of budo and bujutsu that arose from the traditional culture of Japan. In 
budo, body movements are made in response to an opponent’s actions. The objective of budo 
training is to teach students fundamental movements and techniques necessary to defend one’s 
self against techniques or attack issued forth by opponents. Budo training provides a type 
of activity in which students can experience the joy of active exercise and competition. In 
addition to exercise, importance is placed on maintaining respect to partners during training, 
or to opponents in competition, mutual respect being considered a fundamental concept of 
the traditional martial arts. Implementation of compulsory budo training commences in 2012. 
Assignment of teaching staffs and the securing of training facilities (dojo) are being carried 
out accordingly.
  In April 2007, the education law was revised such that the previously distinct schools for 
the blind, deaf, and schools for the disabled were integrated into a single system.  However, 
in the case of these new special needs schools the budo education component was not made 
compulsory. Even as an optional course, preparations have not been uniformly implemented. 
The objective of special needs schools is to provide the necessary support and guidance 
appropriate to the educational needs of each disabled student. In the case of the special needs 
student as well, budo education provides an opportunity to experience traditional Japanese 
culture on an personal basis, to gain an understanding of their own condition and that of their 
training partner-opponent’s condition in the process of training and competition. As a teaching 
tool, budo education provides a good opportunity to learn a variety of skills and indirect 
lessons such as respect for one’s partners and opponents. The budo course can provide a 
significant multi-faceted education to special needs students.
  The objective of this study is to demonstrate the relevance and usefulness of budo 





designed a curriculum, and introduced teaching methods in the S Special Needs School, 
S School District, T Metropolitan. In this manner we wish to present a model for the 
implementation of budo education in special needs schools.
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３
１
２ Ｄ Ｄ Ｃ Ａ Ｄ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ
３ Ａ Ｃ Ｂ Ｄ Ｄ
４ Ｄ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ
５ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｄ Ｂ




２限目 9：45 ～ 10：35
３限目 10：45 ～ 11：35
４限目 11：40 ～ 12：30
５限目 13：30 ～ 14：20
６限目 14：30 ～ 15：20
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S校で実施している柔道教育は、障害者が抱える低い身体活動量や運動不足を解消
することが可能となる。柔道は、畳を敷き詰めた道場で実施されることから安全性が
確保できる。これにより、障害の度合いに準じて最大の運動が柔道の授業を通じて可
能となる。重度学級では、柔道技の実施が難しいが柔道と類似した動作を採択して授
業を行っている。例えば、マットを丸めて縛り立てて置き、学生が全力で体当たりし
てマットを倒すことである。このような動作は体育館の床では安全性の問題から実施
が難しい。また、四つばいの状態で柔道に類似した身体動作を畳があることで可能に
している。柔道を体育授業として選択することにより学生の運動不足を解消する一助
になると考えられる。
また、柔道において安全性を確保する一つには受身の習得である。受身は、技を受
けて道場に倒れる際に体に伝わる衝撃を抑える役割を果している。柔道は技の種類に
よって相手を倒す方向が変化する。特に、投げ技は技を掛けられたものが前転するた
め前回り受身の習得は必須である。しかし、前周り受身に習得は、様々なことを一瞬
の内に行うことが求められる。例えば、あごを引き、腕は伸展させた状態で道場には
着けないなどが上げられる。前回り受け身の習得は学級に区別して行われており、学
生の安全面、学習状況、個人の適応度など様々な面から判断されている。前回り受け
身を学習することで柔道技を更に深く学ぶことができ、楽しさが増すことは間違いな
い。しかし、安全面や個人差が第一であることを考えると慎重に採択の判断がなされ
ることが望ましい。
【おわりに】
S校では、体育教科で柔道を選択することにより各生徒の障害に応じた授業展開を
実施している。これにより、全生徒は武道を通じて伝統文化に触れ、礼を学び、相手
を敬うこと、また技を掛け合う中で自己の認識し、体力を向上させるなど様々な体験
が可能となっている。武道教育は、日本の伝統文化をからだで感じ、自分自身を成長
させる要素を含んでいる。このような教育は、障害の有無に関係なく特別支援学校で
も実施されることが重要であると考えられる。2012年から柔道は中等教育において必
須化されるが、特別支援学校では必須化されない。全国の特別支援学校において柔道
を選択できるようにするためには、既に柔道を選択しているS校がモデルとなり、柔
道でしか学ぶことのできない貴重な体験を普及・啓発することが必要であると考える。
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